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A 78-year-old man underwent a radical cystectomy and the construction of a cutaneous ureterostomy
for bladder cancer. He had an 8 Fr single-J ureteral catheterindwelt for stomal stenosis caused by
parastomal hernia. Thirty-one months after the operation, the patient was admitted with gross hematuria.
Contrast-enhanced computed tomography showed a highly suspicious left uretero-iliac artery fistula (UIAF),
which was finally diagnosed by angiography. A covered endovascular stent graft was placed in the left iliac
artery, and the gross hematuria was resolved. Six months after the endovascular stenting, he had recurrent
gross hematuria and underwent additional treatment with placement of a secondary stent graft. Two
months later, a pseudoaneurysm developed in the left iliac artery, and emergency angiography was
performed to treat an impending rupture of the aneurysm. During the angiography, a thrombus formed in
the left iliac artery, and he died due to multiple organ failure caused by an infective thrombus and sepsis.
Endovascular stent graft placement is a safe and effective treatment to manage the acute phase of
ureteroarterial fistula. However, the long-term effectiveness of this treatment remains to be established.
(Hinyokika Kiyo 59 : 647-650, 2013)












患 者 : 78歳，男性
主 訴 : 肉眼的血尿
既往歴 : リウマチ性多発筋痛症（ステロイド内服歴
なし），動脈硬化性右内腸骨動脈閉塞症．
現病歴 : 2009年 9月，膀胱癌に対し根治的膀胱全摘
除術，一側並列尿管皮膚瘻術を施行した．閉鎖神経領
域リンパ節に対して郭清術を施行した．病理診断は尿
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Fig. 1. Contrast-enhanced computed tomography
(CT) demonstrates left ureteral catheter close






心にカバードステントグラフト Niti-S ConVi Stent
















Fig. 2. A) After removal of the left ureteral catheter, angiography demonstrated the
extravasation into the left ureter (arrow). B) After placement of the covered





なかった．尿管ステントを 6 Fr に変更して 1カ月ご
との定期交換を継続していた．




バードステントグラフトNiti-S ConVi Stent (8×6 cm，





(WBC 10, 600/ μ l, CRP 30. 82 mg/dl），単純 CT で
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Fig. 3. After removal of the left ureteral catheter,
angiography demonstrated the extravasation
into the left ureter. Additional covered
stent in left iliac artery (arrows) and the
noncovered stent graft in right iliac artery
are placed (arrowhead). Extravasation into











Table 1. Summary of reported treatment with the endovascular stent graft for ureteroarterial fistula















Kato 2002 49 男 左 骨盤内蔵全摘 回腸導管 なし 3 PTFE 12 不明
安田 2002 69 女 右 広汎子宮全摘 右尿管狭窄 あり 36 Polyester 5 不明
山崎 2004 76 男 左 膀胱全摘 回腸導管 なし 7 Dacron 10 ステントフリー
Araki 2008 70代 女 左 膀胱全摘 尿管皮膚瘻 なし 21 Polyester 3 尿管ステント
Araki 2008 70代 男 右 直腸低位前方 なし あり 24 Polyester 19 不明
Seike 2008 69 男 左 なし 後腹膜線維症 なし 36 ePTFE 2 不明
藤井 2009 48 男 左 骨盤内蔵全摘 回腸導管 なし 8 ePTFE 2 不明
Yamasaki 2009 72 男 左 骨盤内蔵全摘 尿管皮膚瘻 あり 102 Polyester 13 腎瘻
青野 2011 60代 女 左 直腸低位前方膀胱部分切除
右-左尿管端
側吻合 なし 2 ePTFE 6 不明
高山 2011 72 男 左 膀胱全摘 尿管皮膚瘻 なし 11 Polyester 1 不明
足立 2011 50代 女 右 広汎子宮全摘 尿管狭窄 あり 6 ePTFE 2→再発 不明
木村 2011 82 女 左 広汎子宮全摘 尿管狭窄 あり 9 ePTFE 6 腎瘻
御厨 2012 79 男 左 腹部大動脈瘤 なし なし なし PTFE 4 なし
阪野 2013 84 男 右 直腸癌 尿管狭窄 なし 84 ePTFE 10 不明
自験例 2013 78 男 左 膀胱全摘 尿管皮膚瘻 なし 30 ePTFE 7 尿管ステント
PTFE : polytetrafluoroethylene, ePTFE : expanded polytetrafluoroethylene.
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Fig. 4. CT shows the pseudoaneurysm of left ileac
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